Strain relief bracket for a domestic appliance_ID-05888 by Mohr, Christian
Technical Disclosure Commons 
Defensive Publications Series 
October 2021 
Strain relief bracket for a domestic appliance_ID-05888 
Christian Mohr 
Follow this and additional works at: https://www.tdcommons.org/dpubs_series 
Recommended Citation 
Mohr, Christian, "Strain relief bracket for a domestic appliance_ID-05888", Technical Disclosure Commons, 
(October 15, 2021) 
https://www.tdcommons.org/dpubs_series/4660 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
This Article is brought to you for free and open access by Technical Disclosure Commons. It has been accepted for 
inclusion in Defensive Publications Series by an authorized administrator of Technical Disclosure Commons. 
Page 1 of 28      14 October 2021 Disclosure ID-05888
Classified as Internal
Strain relief bracket for a domestic appliance
1. Summary of the disclosure
The invention relates to a terminal block cover and a strain relief bracket for a domestic appliance.
The bracket fixes to the rear housing panel of the appliance and serves to retain and guide a power
cable towards the electric terminal block, thereby orientating the power cable for an effortless,
efficient, and more secure power supply installation. Moreover, the terminal block cover has a multi-
sided design that joins to the bracket and is dimensioned to extend over the entire terminal block
and wiring circuitry. Therefore, the cover encloses the wiring circuitry of the terminal block to prevent
or limit damage during sparks or electric arc scenarios.
2. Applicable Patent categorization
3. Technology domain
The invention relates to household appliances. More specifically, it relates to electric and gas cooking
ranges with an electric terminal block.
4. References
1. US7864510B2 Clothes dryer with wiring safeguard
Abstract
A clothes dryer cabinet has a rear wall with a wire entry opening through which wiring enters into the
dryer cabinet. A fuse supporting block is mounted closely adjacent to the wire entry opening and
supports fuses which are connected directly to the wiring entering through the wire opening so as to
limit or minimize the length of wiring contained in the dryer drum that is not protected by the fuses.
This safety feature reduces the chance of fires occurring in the dryer as a result of arcing between
wires due to mishandling of the wires, mal manufacturing of the wires or a fire occurring in the dryer.
F24C Domestic stoves or ranges; details of domestic stoves orranges, of general application
F24C15/
104 Arrangements of connectors, grounding, supply wires
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2. DE1540195A1 Stove connection box with terminal block fixed in the flush-mounted part
Abstract
Hearth connection box with a series terminal fixed in the flush-mounted part The invention relates to
a stove connection box with a series connection fixed in the flush-mounted part. in particular luster
terminal and a strain relief assigned to the flush-mounted part. In known boxes of this type, the cover
plate is fastened to the base by two screws which pass through the terminal block in two bores and
end in threaded bores of a web. Furthermore, stove connection sockets are known whose cover plate
is fastened centrally on an insert body with base contacts. Here, however, the strain relief is assigned
to the support ring.
5. Problem to be solved
Domestic appliances require electrical energy for their function. To ensure adequate power supply,
the appliances are generally configured to receive a power supply from an external energy supply
network in a line-connecting manner. Typically, this connection is realized via an insulated power
cable (also known as a power cord) that electrically connects in its one end to an electric terminal
block in the appliance and in the other end to an external electricity outlet.
Figure 1. A typical power cable and strain relief clamp mechanism.
A typical power cable is illustrated in Figure 1, which includes a first end (10) having a connection
plug with prongs and a second end (20) having connection lugs. The power cable may also include a
strain relief clamp (40) to prevent shearing or tensile strain due to twisting or pulling of the cable.
Exemplary types of strain relief clamps are illustrated in Figure 2 below.
PRIOR ART
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Figure 2. Different types of strain relief clamps and power cables.
In addition, appliances generally comprise a rear housing panel with a recessed portion that forms a
cavity where the electrical terminal block is mounted, and a cover (e.g., a shield cut-out type panel
or a flat plate) that conceals the cavity, thereby preventing access to the terminal block.
Figure 3. A perspective view of an appliance with an exposed electric terminal (left). A cable and individual wires being
manipulated during a connection procedure (right).
To establish the before-mentioned power supply connection, a technician first removes the terminal
block cover on the rear housing panel to expose the electric terminal block, as illustrated in Figure
3. Afterwards, the technician creates an appropriate wire circuitry between the power cable and the
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Figure 4. A cavity with an exposed electric terminal block (left). A cable connection procedure (right).
A terminal block and a power cable connection illustrated in Figure 4, shows that the removal of the
cover reveals a cavity with a main opening (80) through which in order to create the power supply
connection, a technician is required: to insert the power cable through a cavity aperture (50) on a
cavity wall (60); to pull the cable end (20) towards the electric terminal; to fix the cable end (20) to
the electric terminal contacts (70) and to secure the strain relief clamp (40) to the cavity aperture
(50).
The currently know connection process is challenging and prone to errors for several reasons. The
limited space through the main opening (80) and the hard-to-reach position of the cavity aperture
(50) on the cavity inner wall (60) impairs the handling of the cable through the main opening (80)
and difficulties routing of individual wires.
An inadequate manipulation and installment of any of the electrical members may cause a potentially
unsafe condition. For example, a faulty or loose connection at the terminal due to cable strain or
improper torquing can cause a short circuit that produces an electrical arc that burns and destroys
the appliance components, as illustrated in Figure 5.
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Moreover, in case of electrical arcing between wires, the access panel is inefficient at containing any
sparks or fire that may originate, therefore causing an at-risk condition for the user and the appliance
surroundings.
A known approach to provide better accessibility includes the use of large and heavy housing panels
to cover the terminal block. However, such large panels are heavy metal plates that are difficult to
work on its installation and removal, to provide inadequate fire protection, and to increase the
manufacturing cost.
6. Proposed solution
The present invention solves the above-mentioned problems by providing a terminal block cover and
a strain relief bracket.
In an embodiment of the invention, the bracket comprises a slotted angled plate that can be fixed to
the rear housing panel of the appliance, connected to the terminal block. The bracket accommodates
a strain relief clamp within a slot, which allows retaining the power cable horizontally, thereby guiding
and conveniently orientating the incoming power cable end towards the terminal block.
The bracket has a symmetrical shape that allows installation in two different orientations. Each of
these orientations enables the bracket to accommodate different power cable sizes or different
strain relief clamps.
The cover is formed in a multi-sided shape that conforms and couples to the rear housing panel of
the appliance. Thereby, the cover is sufficiently dimensioned to encase the bracket and the power
cable end as well as to completely enclose the wiring circuitry and the electric terminal block.
Accordingly, the invention provides a terminal block cover and a strain relief bracket that allow for
increased accessibility during installation of the power cable. When mounted, the bracket serves as
a support structure for the strain relief clamp and the cable,  providing an improved handling and
more efficient wire routing during a power supply connection procedure. Furthermore, the terminal
block cover is designed to shield the terminal block and contain any spark or fire during a short circuit
or electric arc discharge scenario.
7. Description
In an embodiment of the invention, the rear housing panel comprises a slanted step section that
creates a recessed mounting surface for the terminal block. This surface provides an easy-to-access
surface for mounting the strain relief bracket. The backet may include multiple threaded bores for
inserting fasteners for a secure fixation to the panel.
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Figure 6. A strain relief bracket mounted adjacent to an electric terminal block.
In the embodiment shown in Figure 6 the strain relief bracket (100) includes a main body (120)
having a first portion (130) with a first slot (140) and a second portion (150) with a second slot (160).
The main body (120) is angled such that the strain relief bracket (100) can be coupled to the
appliance in either of two different orientations depending on which of the first slot (140) and the
second slot (160) is desired. The first slot (140) and the second slot (160) are of two different sizes,
each sized to accommodate a standard penetration size in a strain relief bracket.
Each of the first portion (130) and the second portion (150) includes a pair of connection tabs (170),
(180), respectively. Thus, the strain relief bracket (100) can be coupled to a back portion of the
appliance via corresponding connection tabs to position the desired first or second portion to extend
substantially perpendicularly from the back of the appliance. More specifically, the strain relief
bracket (100) is distanced laterally from and positioned at a side of the terminal block. This
positioning allows the power cable to remain at a low temperature location while also fully opening
the working area, thereby improving visibility and accessibility for the installer.
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Figure 7. A perspective view of an installed strain relief bracket according to an embodiment of the invention
In an installed configuration shown in Figure 7, the power cable end enters the strain relief clamp
horizontally and orientates the individual cable wires in an efficient routing manner.
Figure 8. A photograph of the terminal block cover according to an embodiment of the invention
Additionally, the removal of the cover (110) provides full exposure of the terminal block and the wiring
circuitry.  As shown in Figure 8, the cover (110) is relatively small  and easy to remove without the
hazard of manipulating large and heavy sheet metal parts during installation. The cover (110)
includes three sides with an opening (190) or notched portion at one side that corresponds with the
useable aperture in the strain relief bracket (100). The multi-sided cover (110) allows space for the
routing of covered wires, as compared to the flat cover used in the current applications.
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Figure 9. A perspective view of the terminal block cover, bracket, and power cable, according to an embodiment of the invention
An embodiment illustrated in Figure 9, shows that the cover attaches to a panel lower edge (210) of
the appliance, where the mating surface of the panel allows to have multiple locations for the
electrical grounding of the terminal block. When mounted, multiple engaging protrusions (not shown)




40 strain relief clamp
50 cavity aperture
80 main opening










210 panel lower edge
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8. Machine translations
Zugentlastung - Klemmenblockabdeckung - auf der unteren Komponentenplatte
1. Zusammenfassung der Offenbarung
Die Erfindung betrifft eine Klemmenblockabdeckung und einen Zugentlastungsbügel für ein Haushaltsgerät.
Der Bügel wird an der Gehäuserückwand des Geräts befestigt und dient dazu, ein Stromkabel zu halten und
zur elektrischen Klemmleiste zu führen, wodurch das Stromkabel für eine mühelose, effiziente und sichere
Stromversorgungsinstallation ausgerichtet wird. Darüber hinaus ist die Klemmenblockabdeckung mehrseitig
mit der Halterung verbunden und so dimensioniert, dass sie sich über den gesamten Klemmenblock und die
Verdrahtung erstreckt. Daher umschließt die Abdeckung die Verdrahtung der Klemmenleiste, um Schäden
durch Funken oder Lichtbögen zu verhindern oder zu begrenzen.
2. Anwendbare Patent-Kategorisierung
F24C Öfen oder Herde für den Haushalt; Einzelheiten zu Öfen oder Herden für den Haushalt, allgemein
anwendbar
F24C15/104 Anordnungen von Steckverbindern, Erdung, Zuleitungen
3. Gebiet der Technik
Die Erfindung bezieht sich auf Haushaltsgeräte. Sie bezieht sich insbesondere auf Elektro- und Gaskochherde
mit elektrischer Klemmleiste.
4. Referenzen
1. US7864510B2 Wäschetrockner mit Verdrahtungsschutz
Zusammenfassung
Ein Wäschetrocknerschrank hat eine Rückwand mit einer Drahteintrittsöffnung, durch die die Verdrahtung in
den Trocknerschrank eintritt. Ein Sicherungshalteblock ist in unmittelbarer Nähe der Drahteintrittsöffnung
angebracht und trägt Sicherungen, die direkt mit der durch die Drahtöffnung eintretenden Verdrahtung
verbunden sind, um die Länge der in der Trocknertrommel enthaltenen Verdrahtung, die nicht durch die
Sicherungen geschützt ist, zu begrenzen oder zu minimieren. Dieses Sicherheitsmerkmal verringert die Gefahr
von Bränden im Trockner infolge von Lichtbögen zwischen den Drähten, die durch unsachgemäße Behandlung
der Drähte, fehlerhafte Herstellung der Drähte oder einen Brand im Trockner entstehen können.
2. DE1540195A1 Herdanschlussdose mit im Unterputzteil befestigter Klemmleiste
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Zusammenfassung
Herdanschlussdose mit einer im Unterputzteil befestigten Reihenklemme Die Erfindung betrifft eine
Herdanschlussdose mit einer im Unterputzteil befestigten Reihenklemme, insbesondere Lüsterklemme und
einer dem Unterputzteil zugeordneten Zugentlastung. Bei bekannten Dosen dieser Art ist die Deckelplatte mit
zwei Schrauben am Boden befestigt, die die Klemme in zwei Bohrungen durchdringen und in
Gewindebohrungen eines Steges enden. Weiterhin sind Einbausteckdosen bekannt, deren Deckelplatte mittig
auf einem Einsatzkörper mit Bodenkontakten befestigt ist. Hier ist jedoch die Zugentlastung dem Tragring
zugeordnet.
5. Zu lösendes Problem
Haushaltsgeräte benötigen für ihre Funktion elektrische Energie. Um eine ausreichende Energieversorgung zu
gewährleisten, sind die Geräte in der Regel so ausgelegt, dass sie eine Energieversorgung aus einem externen
Energieversorgungsnetz leitungsgebunden erhalten. Typischerweise wird diese Verbindung über ein isoliertes
Stromkabel (auch Netzkabel genannt) realisiert, das an seinem einen Ende mit einer elektrischen Klemmleiste
im Gerät und am anderen Ende mit einer externen Steckdose elektrisch verbunden ist.
Abbildung 1. Ein typisches Netzkabel und ein Zugentlastungsklemmenmechanismus.
Ein typisches Netzkabel ist in Abbildung 1 dargestellt, das ein erstes Ende (10) mit einem Anschlussstecker mit
Zinken und ein zweites Ende (20) mit Anschlussfahnen aufweist. Das Stromkabel kann auch eine
Zugentlastungsklemme (40) enthalten, um Scher- oder Zugbelastungen durch Verdrehen oder Ziehen des
Kabels zu verhindern. Beispielhafte Arten von Zugentlastungsklemmen sind in Abbildung 2 unten dargestellt.
Abbildung 2. Verschiedene Arten von Zugentlastungsschellen und Stromkabeln.
Darüber hinaus umfassen die Geräte im Allgemeinen eine hintere Gehäusewand mit einem vertieften Teil, der
einen Hohlraum bildet, in dem die elektrische Anschlussklemme angebracht ist, sowie eine Abdeckung (z. B.
eine Platte mit Abschirmungsausschnitt oder eine flache Platte), die den Hohlraum verdeckt und so den Zugang
zur Anschlussklemme verhindert.
Abbildung 3. Eine perspektivische Ansicht eines Geräts mit einer freiliegenden elektrischen Klemme (links).
Ein Kabel und einzelne Drähte werden während eines Anschlussvorgangs manipuliert (rechts).
Um den oben erwähnten Stromanschluss herzustellen, entfernt ein Techniker zunächst die Klemmenabdeckung
an der Gehäuserückwand, um die elektrische Klemmenleiste freizulegen, wie in Abbildung 3 dargestellt.
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Anschließend stellt der Techniker eine geeignete Drahtverbindung zwischen dem Stromkabel und der
Klemmenleiste her, um die Stromversorgung des Geräts zu ermöglichen.
Abbildung 4. Ein Hohlraum mit freiliegender elektrischer Klemmleiste (links). Ein Kabelanschlussverfahren
(rechts).
Die in Abbildung 4 dargestellte Verbindung zwischen einer Klemmenleiste und einem Stromkabel zeigt, dass
nach dem Entfernen der Abdeckung ein Hohlraum mit einer Hauptöffnung (80) sichtbar wird, durch die ein
Techniker das Stromkabel durch eine Hohlraumöffnung (50) an einer Hohlraumwand (60) einführen, das
Kabelende (20) zur elektrischen Klemme ziehen, das Kabelende (20) an den Kontakten der elektrischen
Klemme (70) befestigen und die Zugentlastungsklemme (40) an der Hohlraumöffnung (50) befestigen muss,
um die Stromverbindung herzustellen.
Das derzeit bekannte Anschlussverfahren ist aus mehreren Gründen schwierig und fehleranfällig. Der begrenzte
Platz durch die Hauptöffnung (80) und die schwer zugängliche Position der Hohlraumöffnung (50) an der
Hohlrauminnenwand (60) beeinträchtigen die Handhabung des Kabels durch die Hauptöffnung (80) und
erschweren die Verlegung der einzelnen Adern.
Eine unzureichende Handhabung und Installation eines der elektrischen Elemente kann zu einem potenziell
unsicheren Zustand führen. So kann beispielsweise eine fehlerhafte oder lockere Verbindung an der Klemme
aufgrund von Kabelüberlastung oder unsachgemäßem Anziehen einen Kurzschluss verursachen, der einen
Lichtbogen erzeugt, der die Gerätekomponenten verbrennt und zerstört, wie in Abbildung 5 dargestellt.
Abbildung 5. Eine verbrannte Klemme mit einer beschädigten Verbindung.
Im Falle eines elektrischen Lichtbogens zwischen den Drähten ist die Zugangsklappe außerdem nicht in der
Lage, Funken oder Feuer einzudämmen, die entstehen können, und stellt somit ein Risiko für den Benutzer und
die Umgebung des Geräts dar.
Ein bekannter Ansatz zur Verbesserung der Zugänglichkeit ist die Verwendung großer und schwerer
Gehäuseplatten zur Abdeckung der Klemmleiste. Bei diesen großen Platten handelt es sich jedoch um schwere
Metallplatten, die bei der Montage und Demontage schwer zu bearbeiten sind, einen unzureichenden
Brandschutz bieten und die Herstellungskosten erhöhen.
6. Vorgeschlagene Lösung
Die vorliegende Erfindung löst die oben genannten Probleme durch die Bereitstellung einer
Klemmenblockabdeckung und einer Zugentlastungshalterung.
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In einer Ausführungsform der Erfindung besteht die Halterung aus einer geschlitzten, abgewinkelten Platte, die
an der Gehäuserückwand des Geräts befestigt werden kann und mit der Klemmleiste verbunden ist. Die
Halterung nimmt in einem Schlitz eine Zugentlastungsklammer auf, die es ermöglicht, das Stromkabel
horizontal zu halten und so das ankommende Stromkabelende zur Klemmleiste zu führen und bequem
auszurichten.
Die Halterung hat eine symmetrische Form, die den Einbau in zwei verschiedenen Ausrichtungen ermöglicht.
In jeder dieser Ausrichtungen kann die Halterung an unterschiedliche Stromkabelgrößen oder unterschiedliche
Zugentlastungsklemmen angepasst werden.
Die Abdeckung hat eine mehrseitige Form, die sich an die hintere Gehäusewand des Geräts anpasst. Dabei ist
die Abdeckung ausreichend dimensioniert, um sowohl die Halterung und das Netzkabelende als auch die
Verdrahtung und die elektrische Klemmleiste vollständig zu umschließen.
Dementsprechend stellt die Erfindung eine Klemmenblockabdeckung und einen Zugentlastungsbügel bereit,
die eine bessere Zugänglichkeit bei der Installation des Stromkabels ermöglichen. Im montierten Zustand dient
die Halterung als Stützstruktur für die Zugentlastungsklemme und das Kabel, was eine bessere Handhabung
und eine effizientere Kabelführung während eines Anschlussvorgangs an die Stromversorgung ermöglicht.
Darüber hinaus ist die Klemmenblockabdeckung so konzipiert, dass sie den Klemmenblock abschirmt und
Funken oder Feuer während eines Kurzschlusses oder einer Lichtbogenentladung verhindert.
7. Beschreibung
In einer Ausführungsform der Erfindung umfasst die hintere Gehäusewand einen abgeschrägten
Stufenabschnitt, der eine vertiefte Montagefläche für die Klemmenleiste bildet. Diese Fläche bietet eine leicht
zugängliche Oberfläche für die Montage des Zugentlastungsbügels. Die Rückwand kann mehrere
Gewindebohrungen zum Einsetzen von Befestigungselementen für eine sichere Befestigung an der Platte
aufweisen.
Abbildung 6. Ein Zugentlastungsbügel, der neben einer elektrischen Klemmleiste montiert ist.
In der in Abbildung 6 gezeigten Ausführung umfasst der Zugentlastungsbügel (100) einen Hauptkörper (120)
mit einem ersten Teil (130) mit einem ersten Schlitz (140) und einem zweiten Teil (150) mit einem zweiten
Schlitz (160). Der Hauptkörper (120) ist so abgewinkelt, dass der Zugentlastungsbügel (100) in einer von zwei
verschiedenen Ausrichtungen an das Gerät gekoppelt werden kann, je nachdem, welcher von dem ersten Schlitz
(140) und dem zweiten Schlitz (160) gewünscht ist. Der erste Schlitz (140) und der zweite Schlitz (160) haben
zwei unterschiedliche Größen, die jeweils so bemessen sind, dass sie eine Standarddurchführungsgröße in einer
Zugentlastungshalterung aufnehmen können.
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Der erste Teil (130) und der zweite Teil (150) enthalten jeweils ein Paar von Verbindungslaschen (170), (180).
Somit kann der Zugentlastungsbügel (100) über entsprechende Verbindungslaschen mit einem hinteren Teil
des Geräts verbunden werden, um den gewünschten ersten oder zweiten Teil so zu positionieren, dass er sich
im Wesentlichen senkrecht von der Rückseite des Geräts erstreckt. Genauer gesagt ist der Zugentlastungsbügel
(100) seitlich von der Klemmleiste beabstandet und an einer Seite derselben positioniert. Durch diese
Positionierung kann das Stromkabel an einer Stelle mit niedriger Temperatur verbleiben, während gleichzeitig
der Arbeitsbereich vollständig geöffnet wird, wodurch sich die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für den
Installateur verbessert.
Abbildung 7. Perspektivische Ansicht eines installierten Zugentlastungsbügels gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung
In der in Abbildung 7 gezeigten Montagekonfiguration tritt das Ende des Stromkabels horizontal in die
Zugentlastungsschelle ein und richtet die einzelnen Kabeldrähte so aus, dass sie effizient verlegt werden können.
Abbildung 8. Fotografie der Klemmenblockabdeckung gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
Darüber hinaus ermöglicht das Entfernen der Abdeckung (110) die vollständige Freilegung der Klemmenleiste
und der Verdrahtungsschaltungen. Wie in Abbildung 8 dargestellt, ist die Abdeckung (110) relativ klein und
leicht zu entfernen, ohne dass die Gefahr besteht, dass große und schwere Blechteile während der Installation
manipuliert werden. Die Abdeckung (110) besteht aus drei Seiten mit einer Öffnung (190) oder einem gekerbten
Teil an einer Seite, die mit der nutzbaren Öffnung in der Zugentlastungslasche (100) übereinstimmt. Die
mehrseitige Abdeckung (110) bietet im Vergleich zu der bei den derzeitigen Anwendungen verwendeten flachen
Abdeckung Platz für die Verlegung der abgedeckten Drähte.
Abbildung 9. Perspektivische Ansicht der Klemmenblockabdeckung, der Halterung und des Stromkabels gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung
Eine Ausführungsform, die in Abbildung 9 dargestellt ist, zeigt, dass die Abdeckung an einer unteren Kante
(210) der Schalttafel des Geräts befestigt wird, wobei die Gegenfläche der Schalttafel mehrere Stellen für die
elektrische Erdung der Klemmenleiste ermöglicht. Im montierten Zustand wird die Abdeckung durch mehrere
Eingriffsvorsprünge (nicht dargestellt) an der Schalttafel fixiert. Alternativ kann die Abdeckung auch mit
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210 untere Kante der Platte
Décharge de traction - Couvercle du bornier - sur la plaque de composants inférieure
1. Résumé de l'invention
L'invention concerne un couvercle de bornier et un support de décharge de traction pour un appareil
électroménager. Le support se fixe sur le panneau arrière du boîtier de l'appareil et sert à retenir et guider un
câble d'alimentation vers le bornier électrique, orientant ainsi le câble d'alimentation pour une installation
d'alimentation électrique sans effort, efficace et plus sûre. En outre, le couvercle du bornier a une conception à
plusieurs côtés qui se joint au support et est dimensionné pour s'étendre sur l'ensemble du bornier et des circuits
de câblage. Par conséquent, le couvercle entoure le circuit de câblage du bloc de jonction afin de prévenir ou
de limiter les dommages lors d'étincelles ou d'arcs électriques.
2. Catégorisation des brevets applicables
F24C Poêles ou cuisinières domestiques ; détails des poêles ou cuisinières domestiques, d'application générale.
F24C15/104 Disposition des connecteurs, mise à la terre, fils d'alimentation.
3. Domaine technologique
L'invention concerne les appareils ménagers. Plus précisément, elle concerne les cuisinières électriques et à gaz
avec un bornier électrique.
4. Références
1. US7864510B2 Séchoir à linge avec protection du câblage
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Résumé
Une armoire de séchoir à linge a une paroi arrière avec une ouverture d'entrée de fil à travers laquelle le câblage
entre dans l'armoire de séchoir. Un bloc de support de fusibles est monté à proximité immédiate de l'ouverture
d'entrée des fils et supporte des fusibles qui sont connectés directement au câblage entrant par l'ouverture de
câblage de manière à limiter ou à minimiser la longueur du câblage contenu dans le tambour du séchoir qui
n'est pas protégé par les fusibles. Ce dispositif de sécurité réduit les risques d'incendie dans le séchoir à la suite
d'un arc électrique entre les fils en raison d'une mauvaise manipulation des fils, d'une mauvaise fabrication des
fils ou d'un incendie dans le séchoir.
2. DE1540195A1 Boîte de raccordement de poêle avec bornier fixé dans la partie encastrée
Résumé
Boîte de raccordement de poêle avec une borne en série fixée dans la partie encastrée L'invention concerne une
boîte de raccordement de poêle avec une borne en série fixée dans la partie encastrée. En particulier, la borne
en série et une décharge de traction sont affectées à la partie encastrée. Dans les boîtes connues de ce type, la
plaque de recouvrement est fixée au socle par deux vis qui traversent le bornier dans deux alésages et se
terminent dans des alésages filetés d'une âme. Par ailleurs, on connaît des boîtiers de raccordement de poêles
dont la plaque de recouvrement est fixée de manière centrale sur un corps d'insert avec des contacts de base.
Ici, cependant, la décharge de traction est affectée à la bague de support.
5. Problème à résoudre
Les appareils domestiques ont besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Pour assurer une alimentation
électrique suffisante, les appareils sont généralement configurés pour recevoir une alimentation en énergie d'un
réseau d'alimentation en énergie externe de manière à être connectés en ligne. Généralement, cette connexion
est réalisée par un câble électrique isolé (également appelé cordon d'alimentation) qui se connecte
électriquement à une extrémité à un bornier électrique dans l'appareil et à l'autre extrémité à une prise électrique
externe.
Figure 1. Un câble d'alimentation typique et un mécanisme de serrage à décharge de traction.
Un câble d'alimentation typique est illustré à la figure 1. Il comprend une première extrémité (10) comportant
une fiche de connexion à broches et une seconde extrémité (20) comportant des cosses de connexion. Le câble
d'alimentation peut également comprendre une pince de décharge de traction (40) pour empêcher le cisaillement
ou la traction due à la torsion ou à la traction du câble. Des exemples de pinces de décharge de traction sont
illustrés à la figure 2 ci-dessous.
Figure 2. Différents types de pinces de décharge de traction et de câbles électriques.
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En outre, les appareils comprennent généralement un panneau de boîtier arrière avec une partie en retrait qui
forme une cavité où est monté le bornier électrique, et un couvercle (par exemple, un panneau de type découpe
de blindage ou une plaque plate) qui dissimule la cavité, empêchant ainsi l'accès au bornier.
Figure 3. Vue en perspective d'un appareil avec une borne électrique exposée (à gauche). Un câble et des fils
individuels manipulés lors d'une procédure de connexion (à droite).
Pour établir la connexion d'alimentation en énergie mentionnée ci-dessus, un technicien retire d'abord le
couvercle du bornier sur le panneau arrière du boîtier pour exposer le bornier électrique, comme illustré à la
figure 3. Ensuite, le technicien crée un circuit de fils approprié entre le câble d'alimentation et le bornier,
permettant l'alimentation en électricité de l'appareil.
Figure 4. Une cavité avec un bornier électrique exposé (à gauche). Une procédure de connexion du câble (à
droite).
La figure 4 illustre la connexion d'un bornier et d'un câble d'alimentation. Le retrait du couvercle révèle une
cavité avec une ouverture principale (80) à travers laquelle un technicien doit insérer le câble d'alimentation à
travers une ouverture de cavité (50) sur une paroi de cavité (60), tirer l'extrémité du câble (20) vers la borne
électrique, fixer l'extrémité du câble (20) aux contacts de la borne électrique (70) et fixer la pince de décharge
de traction (40) à l'ouverture de cavité (50).
Le processus de connexion actuellement connu est difficile et sujet à des erreurs pour plusieurs raisons. L'espace
limité à travers l'ouverture principale (80) et la position difficile à atteindre de l'ouverture de la cavité (50) sur
la paroi interne de la cavité (60) nuisent à la manipulation du câble à travers l'ouverture principale (80) et
rendent difficile le routage des fils individuels.
Une manipulation et une installation inadéquates de l'un des éléments électriques peuvent entraîner une
condition potentiellement dangereuse. Par exemple, une connexion défectueuse ou lâche au niveau de la borne
en raison de la tension du câble ou d'un serrage incorrect peut provoquer un court-circuit qui produit un arc
électrique qui brûle et détruit les composants de l'appareil, comme l'illustre la figure 5.
Figure 5. Une borne brûlée avec une connexion endommagée.
De plus, en cas d'arc électrique entre les fils, le panneau d'accès est inefficace pour contenir les étincelles ou le
feu qui peuvent se former, ce qui crée une situation à risque pour l'utilisateur et les environs de l'appareil.
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Une approche connue pour fournir une meilleure accessibilité comprend l'utilisation de grands et lourds
panneaux de boîtier pour couvrir le bornier. Cependant, ces grands panneaux sont des plaques métalliques
lourdes qui sont difficiles à installer et à enlever, qui offrent une protection inadéquate contre le feu et qui
augmentent le coût de fabrication.
6. Solution proposée
La présente invention résout les problèmes susmentionnés en fournissant un couvercle de bornier et un support
de décharge de traction.
Dans un mode de réalisation de l'invention, le support comprend une plaque angulaire fendue qui peut être fixée
au panneau arrière du boîtier de l'appareil, connecté au bornier. Le support accueille une pince de décharge de
traction dans une fente, qui permet de retenir le câble d'alimentation horizontalement, guidant et orientant ainsi
l'extrémité du câble d'alimentation entrant vers le bornier.
Le support a une forme symétrique qui permet une installation dans deux orientations différentes. Chacune de
ces orientations permet au support de s'adapter à différentes tailles de câble d'alimentation ou à différentes
pinces de décharge de traction.
Le couvercle a une forme à plusieurs côtés qui s'adapte et s'accouple au panneau arrière du boîtier de l'appareil.
Ainsi, le couvercle est suffisamment dimensionné pour enfermer le support et l'extrémité du câble
d'alimentation, ainsi que pour enfermer complètement le circuit de câblage et le bornier électrique.
En conséquence, l'invention fournit un couvercle de bornier et un support de décharge de traction qui permettent
une accessibilité accrue pendant l'installation du câble d'alimentation. Lorsqu'il est monté, le support sert de
structure de soutien pour la pince de décharge de traction et le câble, ce qui permet une meilleure manipulation
et un acheminement plus efficace des fils pendant une procédure de connexion de l'alimentation électrique. En
outre, le couvercle du bornier est conçu pour protéger le bornier et contenir toute étincelle ou incendie lors d'un
scénario de court-circuit ou de décharge d'arc électrique.
7. Description
Dans un mode de réalisation de l'invention, le panneau arrière du boîtier comprend une section étagée inclinée
qui crée une surface de montage en retrait pour le bornier. Cette surface offre une surface facile d'accès pour le
montage du support de décharge de traction. Le panneau arrière peut comprendre plusieurs alésages filetés pour
l'insertion d'attaches pour une fixation sûre au panneau.
Figure 6. Un support de décharge de traction monté à côté d'un bornier électrique.
Dans le mode de réalisation illustré à la figure 6, le support de décharge de traction (100) comprend un corps
principal (120) ayant une première partie (130) avec une première fente (140) et une deuxième partie (150)
18
Mohr: Strain relief bracket for a domestic appliance_ID-05888
Published by Technical Disclosure Commons, 2021
Page 18 of 28      14 October 2021 Disclosure ID-05888
Classified as Internal
avec une deuxième fente (160). Le corps principal (120) est incliné de telle sorte que le support de décharge de
traction (100) peut être couplé à l'appareil dans l'une ou l'autre de deux orientations différentes en fonction de
celle de la première fente (140) et de la seconde fente (160) qui est souhaitée. La première fente (140) et la
seconde fente (160) sont de deux tailles différentes, chacune étant dimensionnée pour recevoir une taille de
pénétration standard dans un support de décharge de traction.
Chacune de la première partie (130) et de la seconde partie (150) comprend une paire de languettes de connexion
(170), (180), respectivement. Ainsi, le support de décharge de traction (100) peut être couplé à une partie arrière
de l'appareil par l'intermédiaire de pattes de connexion correspondantes pour positionner la première ou la
seconde partie souhaitée de manière à ce qu'elle s'étende sensiblement perpendiculairement à l'arrière de
l'appareil. Plus précisément, le support de décharge de traction (100) est éloigné latéralement du bornier et
positionné sur un côté de celui-ci. Ce positionnement permet de maintenir le câble d'alimentation à un
emplacement à basse température tout en ouvrant complètement la zone de travail, améliorant ainsi la visibilité
et l'accessibilité pour l'installateur.
Figure 7. Vue en perspective d'un support de décharge de traction installé selon un mode de réalisation de
l'invention.
Dans une configuration installée illustrée à la figure 7, l'extrémité du câble d'alimentation pénètre
horizontalement dans la pince de décharge de traction et oriente les fils individuels du câble de manière à les
acheminer efficacement.
Figure 8. Une photographie du couvercle du bornier selon une réalisation de l'invention.
En outre, le retrait du couvercle (110) permet une exposition complète du bornier et des circuits de câblage.
Comme le montre la figure 8, le couvercle (110) est relativement petit et facile à retirer sans le risque de
manipuler de grandes et lourdes pièces de tôle pendant l'installation. Le couvercle (110) comprend trois côtés
avec une ouverture (190) ou une partie encochée sur un côté qui correspond à l'ouverture utilisable dans le
support de décharge de traction (100). Le couvercle à plusieurs côtés (110) laisse de l'espace pour le routage
des fils couverts, par rapport au couvercle plat utilisé dans les applications actuelles.
Figure 9. Vue en perspective du couvercle du bornier, du support et du câble d'alimentation, selon un mode de
réalisation de l'invention.
Un mode de réalisation illustré à la figure 9 montre que le couvercle se fixe au bord inférieur (210) d'un panneau
de l'appareil, où la surface de contact du panneau permet d'avoir plusieurs emplacements pour la mise à la terre
électrique du bornier. Une fois monté, de multiples saillies d'engagement (non représentées) fixent le couvercle
au panneau. En variante, le couvercle peut être fixé au support à l'aide d'éléments de fixation (200).
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Разгрузка от натяжения - крышка клеммного блока - на нижней панели компонента
1. Краткое описание раскрытия
Изобретение относится к крышке клеммного блока и кронштейну разгрузки натяжения для
бытового прибора. Кронштейн крепится к задней панели корпуса прибора и служит для
удержания и направления силового кабеля к электрическому клеммному блоку, тем самым
ориентируя силовой кабель для легкой, эффективной и более надежной установки
электропитания. Кроме того, крышка клеммного блока имеет многостороннюю конструкцию,
которая соединяется с кронштейном и имеет размеры, позволяющие охватить весь клеммный
блок и электрическую схему. Таким образом, крышка закрывает электрическую схему клеммной
колодки, предотвращая или ограничивая повреждения при возникновении искр или
электрической дуги.
2. Применимая патентная категория
F24C Бытовые печи или диапазоны; детали бытовых печей или диапазонов, общего применения
F24C15/104 Расположение разъемов, заземления, питающих проводов
24
Mohr: Strain relief bracket for a domestic appliance_ID-05888
Published by Technical Disclosure Commons, 2021
Page 24 of 28      14 October 2021 Disclosure ID-05888
Classified as Internal
3. Область техники
Изобретение относится к бытовой технике. Более конкретно, оно относится к электрическим и
газовым кухонным плитам с электрической клеммной колодкой.
4. Ссылки
1. US7864510B2 Сушилка для одежды с защитой электропроводки
Аннотация
Шкаф сушилки для белья имеет заднюю стенку с отверстием для ввода проводов, через которое
проводка входит в шкаф сушилки. Блок предохранителей установлен вплотную к отверстию для
ввода проводов и поддерживает предохранители, которые подключены непосредственно к
проводке, входящей через отверстие для проводов, чтобы ограничить или минимизировать длину
проводки, находящейся в барабане сушилки, которая не защищена предохранителями. Эта
функция безопасности снижает вероятность возникновения пожара в сушилке в результате
возникновения дуги между проводами из-за неправильного обращения с проводами,
некачественного изготовления проводов или пожара в сушилке.
2. DE1540195A1 Печная соединительная коробка с клеммной колодкой, закрепленной в части
скрытого монтажа
Аннотация
Печная соединительная коробка с последовательной клеммой, закрепленной в части скрытого
монтажа Изобретение относится к печной соединительной коробке с последовательным
соединением, закрепленным в части скрытого монтажа. в частности, люстровой клеммой и
разгрузкой от натяжения, закрепленной в части скрытого монтажа. В известных коробках этого
типа крышка крепится к основанию двумя винтами, которые проходят через клеммную колодку
в двух отверстиях и заканчиваются в резьбовых отверстиях полотна. Кроме того, известны гнезда
для подключения плит, крышка которых крепится по центру на корпусе вставки с контактами
основания. Здесь, однако, разгрузка от натяжения назначена на опорное кольцо.
5. Решаемая проблема
Для работы бытовых приборов требуется электрическая энергия. Для обеспечения адекватного
энергоснабжения бытовые приборы обычно сконфигурированы таким образом, чтобы получать
энергию от внешней сети энергоснабжения в виде линейного соединения. Как правило, такое
подключение осуществляется с помощью изолированного кабеля питания (также известного как
шнур питания), который электрически подключается одним концом к электрической клеммной
колодке в приборе, а другим - к внешней розетке.
Рисунок 1. Типичный силовой кабель и механизм зажима для разгрузки от натяжения.
Типичный силовой кабель показан на рисунке 1, который включает первый конец (10), имеющий
соединительную вилку с зубцами, и второй конец (20), имеющий соединительные наконечники.
Силовой кабель может также включать зажим для снятия напряжения (40) для предотвращения
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сдвига или растяжения в результате скручивания или вытягивания кабеля. Примерные типы
зажимов для разгрузки от натяжения показаны на рисунке 2 ниже.
Рисунок 2. Различные типы зажимов для разгрузки натяжения и силовые кабели.
Кроме того, приборы обычно состоят из задней панели корпуса с углублением, образующим
полость, в которой установлен электрический клеммный блок, и крышки (например, панели типа
выреза в экране или плоской пластины),  которая скрывает полость,  тем самым предотвращая
доступ к клеммному блоку.
Рисунок 3. Вид в перспективе на электроприбор с открытой электрической клеммой (слева).
Кабель и отдельные провода, которыми манипулируют во время процедуры подключения
(справа).
Чтобы установить вышеупомянутое подключение к электросети, техник сначала снимает крышку
клеммного блока на задней панели корпуса, чтобы обнажить электрический клеммный блок, как
показано на рисунке 3. После этого специалист создает соответствующую цепь проводов между
кабелем питания и клеммной колодкой, обеспечивая подачу электроэнергии к прибору.
Рисунок 4. Полость с открытой электрической клеммной колодкой (слева). Процедура
подключения кабеля (справа).
Соединение клеммной колодки и силового кабеля, показанное на рисунке 4, показывает, что
при снятии крышки открывается полость с основным отверстием (80), через которое для
создания соединения с источником питания специалист должен: ввести силовой кабель через
отверстие (50) на стенке полости (60); протянуть конец кабеля (20) к электрической клемме;
закрепить конец кабеля (20) на контактах электрической клеммы (70) и закрепить хомут
разгрузки натяжения (40) на отверстии полости (50).
Известный в настоящее время процесс соединения является сложным и подверженным
ошибкам по нескольким причинам. Ограниченное пространство через основное отверстие (80)
и труднодоступное расположение отверстия полости (50) на внутренней стенке полости (60)
ухудшает манипуляции с кабелем через основное отверстие (80) и затрудняет прокладку
отдельных проводов.
Ненадлежащее манипулирование и установка любого из электрических элементов может
привести к потенциально опасному состоянию. Например, неисправное или неплотное
соединение на клемме из-за натяжения кабеля или неправильной затяжки может вызвать
короткое замыкание, в результате которого возникает электрическая дуга, обжигающая и
разрушающая компоненты прибора, как показано на рисунке 5.
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Рисунок 5. Сгоревшая клемма с поврежденным соединением.
Более того, в случае возникновения электрической дуги между проводами, панель доступа
неэффективно сдерживает искры или огонь, которые могут возникнуть, тем самым создавая
условия риска для пользователя и окружающего устройства.
Известный подход для обеспечения лучшей доступности включает использование больших и
тяжелых панелей для закрытия клеммной колодки. Однако такие большие панели представляют
собой тяжелые металлические пластины, с которыми трудно работать при их установке и снятии,
обеспечивать недостаточную противопожарную защиту и увеличивать стоимость изготовления.
6. Предлагаемое решение
Настоящее изобретение решает вышеупомянутые проблемы путем предоставления крышки
клеммной колодки и кронштейна для разгрузки от натяжения.
В одном из вариантов осуществления изобретения кронштейн состоит из угловой пластины с
прорезью, которая может быть закреплена на задней панели корпуса прибора и соединена с
клеммной колодкой. В пазу кронштейна размещен зажим для снятия напряжения, который
позволяет удерживать силовой кабель в горизонтальном положении, тем самым направляя и
удобно ориентируя входящий конец силового кабеля в сторону клеммной колодки.
Кронштейн имеет симметричную форму, которая позволяет устанавливать его в двух различных
ориентациях. Каждая из этих ориентаций позволяет разместить на кронштейне силовой кабель
разных размеров или разные зажимы для разгрузки от натяжения.
Крышка имеет многогранную форму, которая прилегает и соединяется с задней панелью
корпуса прибора. Таким образом, крышка имеет достаточные размеры, чтобы закрыть
кронштейн и конец кабеля питания, а также полностью закрыть схему проводки и электрический
клеммный блок.
Соответственно, изобретение обеспечивает крышку клеммного блока и кронштейн для разгрузки
от натяжения, которые обеспечивают повышенную доступность при прокладке силового кабеля.
При установке кронштейн служит в качестве опорной конструкции для хомута разгрузки
натяжения и кабеля, обеспечивая улучшенное обращение и более эффективную прокладку
проводов во время процедуры подключения электропитания. Кроме того, крышка клеммного
блока предназначена для защиты клеммного блока и предотвращения искрения или возгорания
во время короткого замыкания или дугового разряда.
7. Описание
В одном из вариантов осуществления изобретения задняя панель корпуса включает в себя
наклонную ступенчатую секцию, которая создает углубленную монтажную поверхность для
клеммной колодки. Эта поверхность обеспечивает легкодоступную поверхность для монтажа
кронштейна разгрузки натяжения. Задняя панель может включать множество резьбовых
отверстий для вставки крепежных элементов для надежной фиксации на панели.
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Рисунок 6. Кронштейн разгрузки от натяжения, установленный рядом с электрической клеммной
колодкой.
В варианте реализации, показанном на рисунке 6, кронштейн разгрузки натяжения (100)
включает основной корпус (120), имеющий первую часть (130) с первым пазом (140) и вторую
часть (150) со вторым пазом (160). Основной корпус (120) наклонен таким образом, что
кронштейн для снятия напряжения (100)  может быть соединен с прибором в одной из двух
различных ориентаций в зависимости от того, какая из первой прорези (140) и второй прорези
(160)  является желаемой.  Первый паз (140)  и второй паз (160)  имеют два разных размера,
каждый из которых рассчитан на стандартный размер отверстия в кронштейне для снятия
напряжения.
Каждая из первой части (130) и второй части (150) включает пару соединительных выступов
(170), (180), соответственно. Таким образом, кронштейн разгрузки натяжения (100) может быть
соединен с задней частью прибора через соответствующие соединительные выступы, чтобы
расположить желаемую первую или вторую часть так, чтобы она простиралась по существу
перпендикулярно от задней части прибора. Более конкретно, кронштейн разгрузки натяжения
(100) удален вбок от клеммной колодки и расположен сбоку от нее. Такое расположение
позволяет силовому кабелю оставаться в низкотемпературном месте и в то же время полностью
открывает рабочую зону, тем самым улучшая видимость и доступность для монтажника.
Рисунок 7. Вид в перспективе установленного кронштейна разгрузки натяжения в соответствии
с одним из вариантов осуществления изобретения
В установленной конфигурации, показанной на рисунке 7, конец силового кабеля входит в скобу
разгрузки натяжения горизонтально и ориентирует отдельные провода кабеля для эффективной
прокладки.
Рисунок 8. Фотография крышки клеммной колодки в соответствии с одним из вариантов
осуществления изобретения
Кроме того, снятие крышки (110) обеспечивает полный обзор клеммной колодки и
электрической схемы. Как показано на рисунке 8, крышка (110) относительно небольшая и
легко снимается без опасности манипулирования большими и тяжелыми деталями из листового
металла при установке. Крышка (110) включает три стороны с отверстием (190) или выемкой на
одной стороне, которая соответствует используемому отверстию в кронштейне разгрузки
натяжения (100). Многосторонняя крышка (110) обеспечивает пространство для прокладки
покрытых проводов, по сравнению с плоской крышкой, используемой в текущих применениях.
Рисунок 9. Вид в перспективе крышки клеммной колодки, кронштейна и силового кабеля в
соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения
Вариант осуществления изобретения, показанный на рисунке 9, показывает, что крышка
крепится к нижнему краю панели (210) прибора, где сопрягаемая поверхность панели позволяет
иметь несколько мест для электрического заземления клеммной колодки. При установке
многочисленные зацепляющие выступы (не показаны) фиксируют крышку на панели. В качестве
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40 хомут разгрузки натяжения
50 проем полости
80 основное отверстие







170, 180 соединительные выступы
190 отверстие
200 крепеж
210 нижний край панели
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